Parasitic and genetic stock identification of white croaker, Pennahia argentata,in four coastal areas of Nagasaki Prefecture, Japan. by 山口 敦子 et al.
ニベ科シログチ属に属するシログチ (		)
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山口, 久米, 藤崎, 樋口, 長富, 原：シログチの系群判別

１. 寄生虫の寄生率および寄生数





















#－$を設計した (%&'１)｡ また, －領域



















１分, ℃ １分, ℃ １分をサイクル, 伸長反応℃ ７
分を１サイクルのプログラミング温度制御によりを行った｡
の産物に対してはⅠ, Ⅲ, Ⅰ,
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Region Primers Primer sequences (5’ 3 )
WC16Sr L1 L: 5’ CAA CAA ATA AGA GGT CCT GCC TG 3’
WC16Sr H1 H: 5’ CAA ACG AAC CCT TAA TAG CGG 3’
WCDLP SP1 L: 5’ CCA CCA CTA GCC CCC AAA GC 3’
WCDLP AP1 H: 5’ CCC GCT TAT GTA TTA CCA CC 3’
WCDLP L2 L: 5’ TTC TTT CTA GAG GGT CAC TGG 3’







し, ％アガロースゲル (社製) 電気泳動によって
	の検出を行った｡ 各制限酵素の切断型からハプロタイ
プを求め, ハプロタイプ間の塩基置換率, ハプロタイプ多様















意差が検出された (３)｡ 次に, 寄生数について海域
ごとに雌雄間で比較を行ったところ, 大村湾のみで有意差が










Site Sex Sample size Size range of fish(mm) Prevalence (%) Mean abundance
Ariake Bay Male 72 137-218 95.83 10.35
Ariake Bay Female 49 150-270 97.96 11.67
Tachibana Bay Male 50 194-291 98.00 11.60
Tachibana Bay Female 57 200-313 98.25 12.33
the Goto Sea Male 13 236-408 69.23 4.69
the Goto Sea Female 24 254-407 83.33 4.83
Omura Bay Male 29 195-318 28.95 0.34
Omura Bay Female 76 195-346 41.38 1.07
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$#%
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Site Tachibana Bay the Goto Sea  Omura Bay
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素消化したところ, Ⅲ, Ⅰ, Ⅰの制限酵素で
のみ切断多型が検出された (３)｡ ただし, Ⅲと
Ⅰでは大村湾の同一の１個体のみが異なる切断多型を示し











































enzyme A B C A B C A B C A B C
Hinf I 45 (90%) 2 (4%) 3 (6%) 45 (90%) 1 (2%) 4 (8%) 6 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 42 (84%) 1 (2%) 7 (14%)
Ssp I 24 (48%) 26 (52%) 26 (52%) 24 (48%) 4 (67%) 2 (33%) 34 (68%) 16 (32%)
Eco R I 19 (38%) 31 (62%) 25 (50%) 25 (50%) 4 (67%) 2 (33%) 34 (68%) 16 (32%)
Omura Bay
Locality




enzyme A B A B A B A B
Hae III 50 (100%) 0 (0%) 50 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 49 (98%) 1 (2%)
Sau 96I 50 (100%) 0 (0%) 50 (100%) 0 (0%) 6 (100%) 0 (0%) 49 (98%) 1 (2%)
Mse I 41 (82%) 9 (18%) 47 (94%) 3 (6%) 6 (100%) 0 (0%) 48 (96%) 2 (4%)
Locality





持つものは有明海 (％), 橘湾 (％), 大村湾 (％),
五島灘 (％) の順に多く, 逆に２型のハプロタイプを持
つものは大村湾で最も少なく (％), 有明海で最も多かっ
た (	％)｡ また, ３型～９型のハプロタイプを有する個体





は	～	, 塩基多様度 () は		～		
であっ
た (８)｡ また, 各集団内の塩基置換数 () は有明
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Haplotype Arake Bay Tachibana Bay the Goto Sea Omura Bay
1 AAA 18 (36%) 24 (48%) 4 (67%) 28 (56%)
2 ABB 20 (40%) 18 (36%) 2 (33%) 11 (22%)
3 AAB 6 (12%) 2 (4%) 2 (4%)
4 CBB 3 (6%) 4 (8%) 1 (2%)
5 BBB 2 (4%) 1 (2%) 1 (2%)
6 ABA 1 (2%) 1 (2%) 1 (2%)
7 CAA 3 (6%)
8 CBA  2 (4%)
9 CAB 1 (2%)
Total 50 (100%) 50 (100%) 6 (100%) 50 (100%)
 ! " #$%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&!$% '%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Ariake Bay Tachibana Bay the Goto Sea Omura Bay
h 0.6974 0.6376 0.4848 0.6360
π 0.0316 0.0345 0.0274 0.0321
d X 0.0342 0.0378 0.0299 0.0352
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 #!$	

Site Tachibana Bay the Goto Sea Omura Bay
Ariake Bay 0.0729 0.0724 0.0788
Tachibana Bay 0.0715 0.0763
the Goto Sea 0.0654
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